
























The purpose of this project was to establish an interactive educational material via the Internet to 
improve lung auscultation skills. 
Method:
The expert panel consisting nurses, nursing students, nurse educators, researchers and web site creators 
revealed the actual needs for lung auscultation, the actual situation of the education, the possibility as the 
teaching materials system carefully. 
Results:
The practice contents according to the level that a sound source was used for with a textbook contents-
like lecture were made to be able to oﬀ er the teaching materials that learning to the learning stage of 
the learner was possible, and the education person in charge was able to be set freely as the individual 
learning course that was able to add them and a learner. A benchmarking function was got ready with 
feedback according to a learning history and a unit of the learning result to a learner and the education 
person in charge.
Conclusion: 
This new lung auscultation skills learning system through the Internet that applied with the function of 
humanoid simulator gives anyone, anywhere, anytime novel educational opportunities.
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・「テスト Level 1 」制限時間（初期設定）：60秒（図 5）
図 1　コース例画面
図 2　講義一覧画面 図 3　講義内容画面例（STEP 1） 図 4　呼吸音再生画面例




・ 「テスト Level 2 」制限時間（初期設定）：60秒（図 6）
　音源を聴きながら，その呼吸音の名称を選択肢の中か
ら選択して回答する形式とした．






















図 5　Level 1出題画面 図 6　Level 2出題画面
図 7　Level 3出題画面




・ 「テストLevel 4 」制限時間（初期設定）：60秒（図13）
　テスト Level 2 同様の問題出題形式であるが，このテ
スト Level 4 では，回答を学習者が自ら記述入力する形
式である（正常呼吸音ならば，正常呼吸音のボックスに
チェックを入れる）．
・ 「テストLevel 5 」制限時間（初期設定）：180秒（図14）
　テスト Level 3 同様の問題出題形式であるが，このテ




















図 8　人体の骨格 図 9　肺の位置 図10　肺野の位置と名称 図11　呼吸音と聴取部位との対応
図12　重ね合わせ表示 図13　Level 4出題画面 図14　Level 5出題画面
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図15　Level 1正答・復習画面例
図16　Level 2正答・復習画面例 図17　Level 3正答・復習画面例
図18　Level 4正答・復習画面例
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